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などからの落下75 例，交通事故35 例，その他21 例であっ
た（図 4 ）。
移動能力は，受傷前が独歩384 例，杖18 例，老人車71
例，車椅子51 例，寝たきり 10 例であったのが，退院時，
独歩4 例，杖219 例，老人車123 例，車椅子181 例，寝た
きり 50 例，死亡17 例であった（図 5）。
今回の調査で渉猟できた平成10 年度の徳島県の大腿骨
頚部骨折は634 例であった。男性は154 例，女性は480 例
と女性が男性の3.1 倍であった。年齢群別の発生件数
は， 65 歳以上70 歳未満49 例， 70 歳以上75 歳未満101 例， 75
歳以上80 歳未満18 例， 80 歳以上85 歳未満142 例， 85 歳以
上90 歳未満103 例， 90 歳以上53 例であった（図 1）。性別
にみると，男性では75 歳を境に減少していたが，女性で ・
は85 歳まで増加傾向にあった（図 2) o ・ 図3 年齢による骨折型の違い
骨折型は関節内で折れる内側骨折と関節外で折れる外
側骨折に分けられるが，内側骨折が253 例（39. 9% ），外
側骨折が381 例（60.1 %）であった。高齢になるに従い
外側骨折の発生が増加し 65 歳以上70 歳未満では外側骨
折が40.8% であるが， 86 歳以上90 歳未満では6.9% を占
めていた（図 3 ）。
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図 5 移動能力の変化
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仁二コ男性 勿~ 女性 受傷前 退院時
には観血的骨接合術，転位のある内側骨折には人工骨頭
置換術が行われていた。内訳は，観血的骨接合術384 例，
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SUMMARY 
The numbers and features of occurrence, causes, treatments and prognosis of femoral 
neck fracture with osteoporosis in Tokushima prefecture were investigated in the 10th 
fiscal year of Heisei. 
634 patients (154 males and 480 females) suffered from the femoral neck fracture. 
Females were 3.1 times as many as males. In females, the occurrence of the fracture had a 
tendency to increase to 85-years-old population. In fracture types, 253 cases were 
intracapsular type and 381 cases extracapsular type. Extracapsular type of the femoral 
neck fracture increased in proportion to aging. 384 cases were treated with osteosynthesis, 
207 cases with femoral prosthesis and 43 cases with othermethods. The main cause of the 
fracture was trivial fal (79%). 288 cases returned to home and 258 cases stil admited in 
the secondary hospitals. 69 cases entered to the nursing home. Half of the patients who 
could walk with or without crutch before fracture were able to return to home, on the other 
hand, the ratio of patients who could return to home among the patients with no ability of 
walk before injury was less than 10%. Mortality rate was 2.1 % at the discharge. 
Key words: femoral neck fracture, osteoporosis, Tokushima prefecture, treatments, prognosis 
